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Fragaria 属植物3種における多胚のうをもつ胚珠の
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目的に，F. vesca二倍体（2n=2x=14）および四倍体（2n=4x=28），F. yezoensis（2n=2x=14）および F. 
×ananassa（2n=8x=56）を供試し，1小花当たりの多胚のうをもつ胚珠の出現率（多胚のう胚珠率）
を調査した。胚珠の組織学的観察を行ったところ，多胚のうをもつ胚珠は通常 2～ 3個の胚のうを













スによる無性生殖がある（DARROW, 1966）。F. vesca 


























































F. vesca二倍体および F. ×ananassa（岩田ら，2009），
新たに異倍数体間交配でアポミクトの出現が認めら

































































































して， F. vesca二倍体「No.２」（44.4 ～ 75.2％），同
「No.３」（38.6 ～ 63.3％）および F. ×ananassa ‘カレ
ンベリー’（10.9 ～ 61.2％）があげられた。
　分散分析の結果，多胚のう胚珠率は種間で有意
に異なったが，F. vesca二倍体内（個体間）や F. 
×ananassa内（品種間）で異なるとはいえなかった
（第 2表）。有意差が認められた種間の比較を行った
ところ，F. vesca二倍体（平均 52.8％）は，F. vesca









出現率（％）b１個 ２個以上 不明 a
３月採取
F.vesca (2x) No.1 134 85 45 9 36.0
99 58 26 15 31.0
115 58 20 37 25.6
No.2 95 52 28 15 35.0
86 36 17 33 32.1
73 33 15 25 31.3
No.3 87 55 15 17 21.4
108 38 41 29 51.9
105 49 27 29 35.5
５月採取
F.vesca (2x) No.1 163 64 51 48 44.3
95 40 27 28 40.3
88 23 47 18 67.1
No.2 90 27 25 38 48.1
85 40 32 13 44.4
119 28 85 6 75.2
No.3 118 40 69 9 63.3
134 62 39 33 38.6
95 39 45 11 53.6
F.vesca (4x) No.1 80 49 9 22 15.5
82 44 11 27 20.0
140 46 17 77 27.0
F.yezoensis (2x) No.1 48 18 17 13 48.6
56 23 17 16 42.5
55 32 15 8 31.9
F.×ananassa (8x) カレンベリー 119 65 12 42 15.6
99 33 52 14 61.2
119 82 10 27 10.9
こいのか 133 104 29 26 21.8
72 38 9 25 19.1














MOCHIZUKI, 1983）。Paspalum rufum Neesの無胞子形
成胚のうについても反足細胞を欠き，大きさが有性
生殖胚のうに比べて小さいため区別することができ















変動因 自由度 平方和 平均平方 分散比（F）
全個体（品種）間 6 0.52706586 0.087844 3.0104*b
種間 a 3 0.49491429 0.164971 5.6536*
F.vesca (2x)  個体間 2 0.00781444 0.003907 0.1339n.s
F.×ananassa  品種間 1 0.02433713 0.024337 0.8340n.s
誤差 14 0.40851900 0.029180
a　Fragaria vescaについて 2倍体と 4倍体は別種として扱った。




F.vesca (2x) 9 52.8ab








変動因 自由度 平方和 平均平方 分散比（F）
採取時期間 1 0.22229531 0.222295 13.1770***a
誤差 16 0.26991931 0.016870
小花の採取は 3月と 5月に行った。
a　*** は 0.1％レベルで有意差ありを示す。


























属の P. rufumおよび P. cromyorrhizon Trin.では，無
胞子形成胚のうだけの胚珠および多胚のうをもつ胚
珠の出現率が季節によって変化することが報告さ
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Ovules with Multiple Embryo Sacs in Three Fragaria Species
Akihide Okamoto, Kazuyoshi Sone 1） and Makoto Okimura 1）
Summary
　To obtain information on the quantitative aspects of apospory in Fragaria, we investigated the rate 
of ovules with multiple embryo sacs per fl oret (ROF) for diploid (2n=2x=14) and tetraploid (2n=4x=28) 
F. vesca, F. yezoensis (2n=2x=14), and F. ×ananassa (2n=8x=56). Histological observation revealed that 
two or three embryo sacs were normally formed in ovules with multiple embryo sacs, and occasionally 
five embryo sacs were observed in one ovule. Only eight-nucleate embryo sacs (Polygonum type) 
were recognized in the ovules with multiple embryo sacs, so aposporous sacs were not distinguished 
morphologically from meiotic sacs. ROF was examined using Herr’s clearing technique and varied 
widely at the fl oret level. A statistically signifi cant difference (P=0.05) among species was found in ROF 
of sampling in May. Diploid F. vesca (52.8%) exhibited signifi cantly higher ROF than both tetraploid F. 
vesca (20.8%) and F. ×ananassa (23.6%). When the fl orets of diploid F. vesca were sampled in March and 
May, the ROF of sampling in May (52.8%) was signifi cantly higher (P=0.001) than that of sampling in 
March (33.3%), demonstrating seasonal change in ROF.
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